




Lesson, School counseling and guidance to invite students to the “self-realization”:
Analysis of “memorandum” of the teacher protecting a student from bullying 
with “attachment” and of student achieving “self-discovery” through bullying in 





［Summary］ According to the psychologist Maslow A. H.（1968）, “all human beings have an in-
nate desire to try to self-realization.” But the term “self-realization” is achieved only by the self-
esteem as the basis of inner surface; the self-esteem is made up by satisfying the fourth layer 
“deficiency desire”. If any desires not be satisfied in the growth process, human beings cannot 
come closer to the “self-realization”. In this paper, in reference to “Hierarchy of needs theory” 
proposed by Maslow, we introduce a set of memorandum of student and teacher about the bul-
lying problem. Including the effect of the attachment and personal interaction, we analyze the 
process in which through their relations to solve problems, three deficiency desires except for the 
physiological needs in the bottom （“1; safety and security”, “2; love and collective attribution”, 
“3; respect by others, self-esteem”） are satisfied in turn, and the “self-realization” is achieved. 
Furthermore, by checking the opinion of the three veteran teachers, we consider the desirable 
educational activities, to invite students to the “self-realization” in modern schools.









































































した心理学者マズロー, A. H（1954 小口訳 1987）は、人間には生来「自己実現を求める欲求」が備
わっていることを明らかにした。「自己実現」とは簡潔には、「才能、能力、可能性の使用と開発」
であり、「自分の資質を十分に発揮し、なしうる最大限のことをしている」人間こそが「自己実現
































愛  ・  集 団 所 属
安 全 と 安 定
生 理 的
空気・水・食物・庇護・睡眠・性
図 1  マズローの欲求の階層（ゴーフル ,F. 1972, p.83 より重引・改変）
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（ゴーフル・F. G. 1970 小口訳 1972）、こういった人間の良好な状態は、「愛着理論」における「愛
着対象」を得られた人間と共通する特徴が多く見受けられる。


















































































































































































































































































































































































































































































































ドを短く紹介する。「表1　自己実現者の人格的特徴」（マズロー , A. H 1968, 上田訳 1998 / シュルツ, 





























































































期―の間に、どんな愛着の型を発達させるかは、両親 ( 特定の養育者 ) による子どもの扱い方に深く影響
されている（ボウルビィ・J 1998 二木訳 1993）。両親が手の届くところにいて、応答的で援助的であり、
どんな時もそうであることを確信できるC 子は、安定的な愛着の型を持ち、ゆえに不安で脅かされてい
る状況の中にあってA 先生を「安全基地」（ボウルビィ・J 1988 二木訳 1993）として信頼し、自己の内的
世界の探索に出ることができたと考えられる。
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